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A TRAVERS LE MONDE SPIRITAIN
Deux stages catechetiques, diriges par
le R .P. J. H O F IN G E R , de M anille,
auront lieu en A ngleterre pendant les
vacances de 1966. Les cours aborderont
les themes suivants: 1) nature de I’apostolat catechetique, 2) contenu de la
doctrine chretienne, 3) I’amour de Dieu
pour I’homme, 4) la reponse reconnaissan te de I’homme.
Line session analogue a eu lieu, a M an chester, en 1965. Trois missionnaires
spiritains figuraient parmi les 90 pretres, les 350 religieuses et les 180 seminaristes et laics qui ont pris part aux
conferences, discussions, dem onstrations
et interrogations. Les cours etaient
donnes par des pretres, des religieuses
et des catechistes laiques, la plupart
membres de I’equipe du C entre N atio nal de Catechetique de Londres et anciens eleves de Lumen V itae, I’lnstitut
International de Catechetique de B ruxelles.
l in e religieuse beige, Soeur Romain,
H .H .S ., a defini I’esprit de ces cours;
” La Religion n ’est jamais une chose,
c’est toujours une personne cherchant
a en trer en relations avec D ieu” . P en d an t longtemps, estim ent les catechistes d ’aujourd'hui, on a enseigne la religion comme une simple liste de notions,
un ensemble de textes et de regies qui
n 'avaient pas g ran d ’chose a voir avec
la vie ou, pire encore, etaient en conflit avec elle. Le renouveau biblique et
liturgique favorise un retour a I’Ecriture pour y trouver la Parole de Dieu
adressee a I’homme, et apporter plus
d ’attention au culte communautaire qu’a
la reponse individuelle de I’homme a
D ieu” .
Presque tous les auditeurs de la session
de 1965 etaient des enseignants ou des
directeurs diocesains de I’oeuvre des
catechismes. Les conversations durant
les repas et les "carrefours” n'etaient
pas moins instructives que les trois ou

quatre conferences quotidiennes. D ans
quelque domaine que se specialise un
pretre, il peut y rencontrer quelqu’un
ayant les memes interets et les memes
problemes.
Les frais de participation s’elevent a
16 l.s. si on est loge; a 11 l.s. seulem ent
dans le cas contraire (repas com pris).
Les dates pour 1966 sont les suivantes:
26 aout—2 septembre: Christ’s College, Liverpool.
4—11 septembre: Digby Stuart College, London,
S.W . 15.
II est sage de retenir sa place de bonne heure.
S’adresser a
The Summer School Secretary
National Catechetical Centre
17, Denbigh Rd., LONDON, W . 11.
t

*

*

La date du 21 septem bre 1965 marquera un jour de joie dans I’Histoire
Religieuse de la G uyane: en cette fete
de saint M atthieu, le premier G uyanais
entre en religion, le F rere Tim othee
Catherine, prononqait ses voeux perpetels dans la C ongregation.
N e a Cayenne, eleve de I’Ecole T ech nique — ou il fut honore d ’un prix
offert par les Francs-M aqons de la
ville au meilleur eleve en ma^onnerie!
— le F rere Tim othee est revenu se
m ettre au service de ses jeunes compatriotes au Foyer D on Bosco, de M ontjoly, apres ses annees de formation a
Pire, Langonnet et Chevilly, ou il s ’est
specialise en maqonnerie, et vingt mois
de service militaire en Algerie.
La chapelle de Torphelinat — qui a vecu ce
jour-la son dernier jour de fete, car la nouvelle
sera bientdt inauguree, — avait juste assez de
places pour accueillir, outre les orphelins, le
pere, la sceur et les amis du Frere, les Religieuses de Saint-Paul et de Saint-Joseph, et de
nombreux confreres du District.

V enu du M aroni, le P. L U T Z , vicaire
general, a celebre la messe et presente
aux enfants le sens de la vie religieuse,
leur expliquant comment le F rere avait
tout quitte pour suivre le C hrist. C ’est
entre les mains du P. H aas, superieur
principal, que le F rere a fait sa profession perpetuelle. D ans une savoureuse
allocution, le P ere evoqua la vie des
nomades, toujours en quete d ’une terre
plus fertile, tels que le F rere a pu les
voir en Algerie. Puis il felicita la Frere
d ’avoir fait un choix definitif, et le meilleur possible, alors que tant de chretiens
s ’en vont, dans le desert de leur vie,
d ’une nourriture terrestre a I’autre, incapables de se fixer aupres du C hrist pour
y trouver le bonheur.

Le 4 juillet a ete un jour de joie a Kimmage, et aussi une fete de famille. Pour
la premiere fois, le Superieur General
ordonnait un groupe de scolastiques
spiritains irlandais dans notre belle chapelle. D ans I’allocution q u ’il a adressee
aux nouveaux ordonnes, il a dit:
Ce jour est un jour memorable, aussi bien pour
vous que pour nous, membres de votre famille
spirituelle et de vos families naturelles, reunis
autour de vous. Ce jour est le couronnement de
longues annees de preparation, le fruit de votre
fidelite et des graces abondantes dont Dieus
vous a combles: graces de votre enfance dans

Le repas qui suivit n ’evoquait que de
loin celui des chameaux du desert! II
n ’y avait pas moins de 13 confreres a
y faire honneur, tandis que la soeur du
F rere representait la famille. Treize
Peres ou Freres, dans un district de 21
Spiritains, c’est tout de meme une belle
tablee!
A utour du F rere Tim othee, se trouvaient ainsi reunis les F .F . T hierry et
Emmanuel, et les P P . H aas, Lutz,
W eibel (directeur du F o y er), A ltmayer, Barbotin, Texier, Fritsch, Dieterlen, Boyer, Kirsch, G aston et Guillemin,
U n temoin: F.B.

*

*
*

Le R. P. HOUDIJK, sup. princ. du Bresil
Central, nous fait savoir que la construction
du Grand Scolasticat de Divinopolis est en
bonne voie. 17 scolastiques — 15 Bresiliens
(dont 5 ont fait profession en janvier dernier)
et 2 Hollandais, — suivront les cours de theologie et de philosophie dans la nouvelle maison.
Un autre scolastique bresilien sera ordonne a
Rome cette annee.
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En serieuse conversation apres la profession
perpetuelle du Frere Timothee. Debout, de g.
a dr.: PP. Fritsch, Haas, Altmayer, Guillemin,
Boyer, Frere Timothee et P. Gaston; assist
P. Dieterlen.

Tatmosphere d’un bon foyer catholique irlandciis — graces du noviciat qui vous a fait naitre
dans votre nouvellc famille religieuse — graces qui vous ont conduits, degre par degre, jusqu’a I’autel ou vous vous tenez aujourd’hui,
offrant Dieu a Dieu pour la premiere fois.
Dieu en soit remercie, jusqu’a la fin de votre
vie!
Merci egalement a ceux dont les efforts, ici-bas,
ont fortifie et soutenu les votres. Vos parents,
en premier lieu, qui vous ont donne la vie et
leur amour, et qui ensuite vous ont donnes a
Dieu: le meilleur don, le plus grand sacrifice
qu’ils pouvciient lui offrir. Les pretres de vos
paroisses, vos maitres et amis, les bienfaiteurs
de notre Congregation, ceux qui vous ont formes a la vie sacerdotale et a la vie religieuse
— tous mcritent que vous vous souveniez

d’eux sans cesse et avec reconnaissance dans
votre sainte messe.
Vous avez atteint le but, mais ce n’est pas la
fin, c’est le commencement. Aujoiu'd’hui vous
entrez dans le mystere de I’Eglise par la grace
de votre Sacerdoce. A I'avenir, ce sera votre
tache principale et votre privilege d'offrir le
Saint Sacrifice de la Messe, le Sacrifice du
Corps Mystique du Christ, qui est toujours un
acte de culte public, I’offrande de la communaute, meme quand vous le celcbrez tout seuls.
Ce n’est jamais une devotion privce une action
puremeiit personnelle. Ne sous-estimez done
jamais cette action quotidienne de votre vie
sacerdotale; ne laissez jamais se dessecher la
fraicheur d’esprit avec laquelle vous I’avez
offerte ensemble aujourd’hui. Car, c’est votre
vie, la raison meme de votre etat.

Reception a I’ambassade du Senegal d Rome, en I’honneur du Cardinal Zoungrana. arch,
de Ouagadougou (Haute-Volta): Mgr. le Superieur General, Mgr. Prosper Dodds, c.s.sp.,
M. Dives, ambassadeur du Senegal pres le Saint-Siege, Mgr. Sangare, ev. de Bamako (Mali),
le cardinal. Mgr. Thiandoum, arch, de Dakar, Mgr. Cadoux, ev. de Kaolack, et M. BoissierPalun, ambassadeur du Senegal d Londres.

Dresses a I’autel comme Jesus sur la croix, vous
attirerez en vous toutes les ames a Lui: ’’Omnia
traham ad me ipsum”, Vous apporterez avec
vous a I’autel les ames confiees a votre sollicitude, pour qu’elles participent a votre action
et se nourissent du Corps et du Sang du Seigneur.
Nous tous ici, qui vous aimons, nous avons
pric ce matin pour que vous fassiez votres les
graces de votre sacerdoce, pour que vous puissiez croitre sans cesse dans la sagesse et la
grace du Divin Maifre, que vous servez et que
vous representez pour le monde.
Que votre vie soit done toujours digne de
votre sacerdoce, pour la gloire de Dieu et le
salut des ames. Ainsi, votre vie sera une source
de joie et de benediction pour vos deux families,
celle de vos parents et celle de la Congregation.
Tels sont nos voeux, telles sont nos prieres.

Q uel rapport y a-t-il entre les Missions
et le Second A venem ent du Christ?
D ans son ouvrage "T h e C hurch as
M ission”, qui vient de paraitre (H erder,
140 p .), le P. Eugene H IL L M A N ,
C.S.Sp,, riche de quatorze ans d ’experience missionnaire, etablit que non
seulement ce rapport existe, mais que
cette esperance eschatologique, si famihere aux premiers chretiens, apporte
une nouvelle impulsion a I’activite missionnaire.
S ’appuyant sur les encycliques missionnaires, sur la thtologie moderne du
salut — telle que I’expose le P. R A H N E R , S.J., qui a preface I’ouvrage, —
et sur certains textes de I'Ecriture,
comme celui de St. M athieu: ”Cet
Evangile du Royaum e sera preche sui

La benediction du nouvel hdpital de Kibosho (Tanzanie),
attire non seulement une nombreuse assistance, mais aussi
reconnait ici Mgr. Guido Del Mestri, delegue apostolique
Durning, c.s.sp. du diocese d’Arusha, M. Julius Nyerere,
P. Joseph Babu, c.s.sp. de Kibosho.
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dans le diocese de Moshi, avail
des personnalites distinguees. On
pour I’Est Africain, Mgr. Denis
President de la Tanzanie, et le

toute la terre, comme un tem oignage
pour toutes les nations: c’est alors
qu’arrivera la fin” , (X X IV , 14) ou sur
celui de St. M arc: ” E t il faut auparavant que I’E vangile soit preche a toutes
les nations” , (X III, 10), le P. Hillman
estime que le role urgent de I’Eglise en
tan t que M ission est de ’’s ’incarner”
dans tons les peuples et toutes les civilisations.
E crivant a la lueur d ’une lampe-tempete, dans le pays des lions, a la mission de Simanjiro (T anzanie), ou il
s’est adonne a un ministere particulierement difficile: la conversion des guerriers Masai, le Pere fait observer que,
actuellement, I’Eglise emploie seulem ent
5% de son personnel dans des pays
ou vivent plus des deux-tiers de I’hum anite — environ deux milliards d ’etres
humains — et insiste sur une nouvelle
orientation a donner I’execution du
m andat qu’elle a re?u: enseigner toutes
les nations.

les fils de lumiere, selon une recente
declaration de Paul V I, n ’ont pas le
droit ”de laisser a Dieu seul le deroulement de sa secrete economie du salut” .
Selon I’autcur, I’humanite est faite de nombreux elements ethniques et culturels. Chacun
de ces elements est uni au premier Adam par le
sang, ce en quoi consiste I’unite naturelle du
genre humain. Avec le P. Schillebecfcx, il voit
I’Eglise comme un sacrement, ”le signe sur terre
de la grace triomphante du Cbrist”. La maticre
de ce sacrement, selon le P. Hillman, c’est
I’ensemble de ces elements etbniques et culturels, cbacun etant symboUquement represente
au moins par un nombre suffisant de ses membres. Ainsi le sacrement qu’est I’Eglise unit
I’humanite au second Adam qu’est le Cbrist.

Il conteste que la reconversion des dechristiani'
ses soit une activite proprement missionnaire:
cette oeuvre relcve de la pastorale et ne devrait
pas absorber le personnel de I’EgUse a tel point
qu’elle soit dans I’incapacite d’aller a toutes
les nations et de s’incarner, en tant que t^ o in ,
parmi elles.

E tre un temoin pour toutes les nations
— qu’il s ’agisse des nations traditionnellement chretiennes ou des autres ■
—
ne veut pas dire que tous les membres
de ces nations deviennent des chretiens
pratiquants. Cela veut dire que I’Eglise
est presente a un moment donne de
I’histoire de chacune d ’elles, comme une
communaute qui se dilate et se maintient elle-meme, et invite a entrer dans
son sein tous ceux qui n ’ont pas encore
la foi. Cela peut ne pas se produire
sim ultanem ent dans chaque nation au
meme point de I’histoire, mais cela
devrait arriver a un moment donne de
I’histoire de chacune de celles ou cela
n ’aurait pas encore eu lieu, puisque les
rachetes viendront ”de toute tribu, de
tout peuple et de toute nation” , et que

Soeur Joanna, Superieure Generate, ricemment elue, des Soeurs du St. Esprit.
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